




A Study on the Capacities of Temporary Shelters Staff for Children in Child Guidance Centers:




In this thesis, research was conducted in regard to the capacities of temporary shelters staff for children in child guidance 
centers, in the context of aid to child victims of abuse. The number of temporary protection cases due to child abuse continues 
to rise each year, leading to a social problem.Abuse is not only accompanied by delays in physical and intellectual development, 
but also has a major psychological impact.As such, staff must work to improve their ability to handle these cases, so that child 
victims of abuse can relax and experience a calm life at temporary shelters.An indispensable aspect of this involves an improvement 
upon capacities.Improving upon these capacities requires internal growth of staff, leading to the formation of exceptional 
personal qualities in staff.As such, this thesis presents actual case studies of aid, and searches for the necessary elements for 
improving staff capacities.As a result, this thesis argues that improving capacities involves knowing oneself, undergoing training 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔表－ 1〕年間研修状況（平成 27 年度）一時保護所職員研修
項目 実施時期 回数 内容等
① 派遣研修 1～2月 2回 少年鑑別所、保育所
② 相互派遣研修 10～12月 1回 一時保護所間
③ 業務研修 2～3月 1回 児童相談所
④ 研究発表会 3月 1回 研究発表
⑤ 実践力強化研修 10～12月 3回 一時保護所間のトラブル（ロールプレイ）等
⑥ 関係機関見学 1月 2回 児童自立支援施設、児童養護施設、特別支援学校
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職員の重要な役目は、児童の視野に笑顔の大人をまず
見せることである。それは、大人は信頼してもよい存在
だと児童が認めることにもつながっていく。職員は児童
に適切な援助を提供し、児童が「大人は信頼できる」と
いう相互の関係が確立することで、職員の士気は高まり
資質が向上することにもなっていくのだ。
本論は、被虐待児童の援助事例から職員の資質を考察
する研究であったが、今後は、一時保護所に山積する混
合処遇や保護日数の長期化などの課題からも、職員の資
質を探っていかなくてはならないであろう。そのために
は、資質向上に取り組む一時保護所のデータなどを収集
していき、さらに具体的な取り組みをまとめることを課
題としていきたい。
Ⅷ．倫理的配慮
本研究において紹介した事例は、保護された児童の個
人が特定されることのないよう、氏名はすべてアルファ
ベットを使用した。また、若干の文章修正を行った。
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